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Les Araignees du genre Rhode de Yougoslavie
(Araneae, Dysderidae)
par
C. L. DEELEMAN-REINHOLD*

SUMMARY
The spiders of the genus Rhode in Yugoslavia (Araneae, Dysderidae).
Rhode magnifica n. sp. is described from a Montenegrine cave and Rhode slahlaides n. sp. from a
Bosnian cave. There is a redescription of Rhode aspinijera (Nikolic). The author includes in the
genus Rhode the species previously contained in the genera Harpassa and Typhlorhode.
The
northern Yugoslav genusSlalila
and related genera are regarded to bethe nearest relatives of Rhode
and it is concluded that they have originated on the Balkan Peninsula from a common ancestor.

Historique
Dans son "Histoire
naturelle
des Araignees",
Simon crea Ie groupe
Rhodeae, qui, avec Ies Dysderae et les Holissae compose la sous-famille des
Dysderinae. Les Rhodeae comprenaient deux genres: Rhode et Harpassa. Le
genre Rhode fut cree par cet auteur en 1882 pour Ie Rhode scutiventris epige des
Monts Cantabres en meme temps que Ie genre Harpassa pour H. tenuipes, dont
un seul exemplaire male avait ete trouve sous des pierres dans les montagnes de
Corse. En 1893, Simon decrivit Ie Rhode biscutata d'Algerie et signala la
presence de R. scutiventris dans ce meme pays.
A cause de la rarete des Rhode dans les collections, probablement cause par
une vie cryptique de ces araignees, il s'ecoula un tres long temps sans parler de
Rhode. En 1935, Kratochvil decrivit Ie premier representant de Yougoslavie
d'apres une seule femelle d'une espece aveugle trouvee par Absolon dans un
gouffre du centre de I'Herzegovine, et Ie plac;a dans un troisieme genre:
Typhlorhode subterranea. A part son excellent travail et une illustration
magnifique en couIeur, il ne nous reste plus rien de cette decouverte: Ie type fut
detruit au cours des bombardements
de la ville de Bmo pendant Ia second.e
• S parrenlaan
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guerre mondiale. L'espece ne fut jamais retrouvee. Cependant,
Ie grand
speleologue Egon Pretner trouva de petits Rhode aveugles dans les environs de
Postojna dans les grottes, mais aussi sous des pierres profondement enfoncees
dans Ie fond des forets. lIs ffJrent decrits par Nikolic (1963) sous Ie nom de
Typhlorhode aspinijera, les miUes restent inconnus.
Nos prospections dans les grottes yougoslaves pendant 17 annees ne nous ont
pas conduit a la redecouverte de T. subterranea. Elles ont toutefois abouti a la
recolte de deux espece,s nouvelles de Rhodeae. Bien que ce materiel ne
consiste qu'en un specimen adulte de chaque espece, il me semble justifie de les
decrire parce qu'elles se distinguent
nettement
par plusieurs caracteres
morphologiques.

Systematique
L'auteur des genres Rhode et Harpassa, Simon (1893a), donne comme
caracteres distinctifs principaux la presence (Rhode) ou I'absence (Harpassa)
de scuta abdominaux
et des pattes ambulatoires
mediocrement
longues
(Rhode) ou longues et fines (Harpassa). D'autres caracteres differentiels
seraient constitues par la disposition des yeux, I'armure des cheliceres et la
forme des lames-maxillaires,
mais ceux-ci se sont reveles etre des caracteres
assez plastiques au sein du groupe. En effet, une etude comparative des types de
Harpassa tenuipes avec ceux de R. scutiventris et R. biscutata me permet de
confirmer que les seules' 'differences essentielles entre ces genres sont situees
dans la longueur des pattes et dans la configuration de I'abdomen.
Or, I'attribution des deux especes nouvelles decrites dans Ie present travail a
I'un ou I'autre genre offre des difficultes unsurmontables.
Chacune des especes
nouvelles devrait etre rangee dans Ie genre Rhode (ou Typhlorhode) selon
certains caracteres, dans Ie genre Harpassa selon d'autres, les caracteres
distinctifs etant continus. Leur placement serait tout a fait arbitraire.
Le genre Typhlorhode, cree par Kratochvil (1935) doit son statut de genre a:
I) I'absence de yeux, 2) la presence d'un scutum dorsal chez la femelle et 3) les
filieres iilferieures qui sont au moins aussi longues que les superieures. I) II faut
noter que chez les Araignees, on n'accorde plus une valeur de niveau generique
au seul caractere d'anophtalmie.
2) Si I'on se rend compte que chez les especes
connuesde Rhode la presence et les dimensions des scuta abdominaux varient
fortement selon I'espece et selon Ie sexe (biscutata. <5 dorsal et ventral entier,
'j:> dorsal
absent, ventral reduit; scutiventris,
0 dorsal absent, ventral
presqu'entier,
'j:> dorsal absent, ventral reduit), il n'est pas sense d'etablir un
nouveau genre sur ce caractere, un genre qui ne s'appuie que sur la morphologie
de'la femelle seulement. 3) J'ai etudie les filieres chez toutes les especes connues
de Rhode sauf subterranea et je n'ai pu constater aucune difference specifique:
chez tous les exemplaires les filieres superieures etant un peu plus longues et
greles que les inferieures.
'
Pour les raisons exposees ici, je propose de supprimer pour I'instant toute
coupure d'ordre generique dans les Rhodeae. Le genre Rhode, qui regroupera
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Planche

I. I) Rhode magnifica n. sp., lobe posterieur du cephalothorax
+ pedicule - 2) R. lenuipes (Simon), type, id. - 3) R. slaliloides n. sp., id. - 4) R. lenuipes, patte-machoire
du male 5) R. slalilOides, id. - 6) id. - 7) R. sculiventris Simon, Monts
cantabres, id. 1-3, 5, 7, x 72,5; 6, x 22.
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donc les genres Rhode Simon, Harpassa Simon et Typhlorhode Kratochvil, se
distingue nettement de to us les autres genres et presente un nombre de caracteres
morphologiques
tres distincts. D'ailleurs, dans ce groupe, les recoltes sont si
rares et accidentelles q u' on ne peut s'attendre a des decouvertes de nouvelles
especes et c'est pourquoi il faut eviter d'en fournir prematurement
une
diagnose trop rigide. Dans toutes les especes connues a ce jour, Ie cephalothorax
est assez plat, les stries thoraciques sont presqu'effacees, Ie bord posterieur est
prolonge en lobe au dessus du pedicule. Le sternum est large et convexe, bombe
et se prolonge en arriere, souvent enveloppant entierement la base du pedicule
. et figurant nettement un pedoncule ralliant Ie prosoma a l'abdomen. Des bandes
chitineuses relient Ie sternum au cephalothorax
entre les coxae des pattes
ambulatoires et entre les coxae I et celles des pattes-machoires.
En outre, une
bande chitineuse transversale se trouve entre les pattes-machoires
et les bases
des cheliceres. Les pattes sont depourvues
d'epines. Les extremites des
pattes sont munies de tiges qui donnent l'impression d'etre constituees par
une laniere fasciee qui s'est enroulee helicoi'dalement (planche 6). De telles
tiges se trouvent eparpillees sur toutes les parties du corps. Elles semblent
beaucoup moins nombreuses chez les Stalita etje n'en ai point observe dans les
genres Dysdera. Harpactea et Stalagtia. mais je les ai frequemment trouvees
chez les Mesostalita et chez les Harpactocrates. Elles sont semblables aux
"screw-like hairs", observes et photographies
au microscope a balayage par
Lehtinen (1975) dans les extremites tarsales de Hermippus sp. (Zodariidae) et
Tibellus maritimus (Thomisidae). L'abdomen est souvent pourvu d'un scutum
dorsal. Ceci leur donne une certaine ressemblance avec les Oonopidae. Les
.differences les plus saillantes avec ceux-ci resident dans la forme du cephalothorax et des pieces buccales, Ie sternum, Ie scutum divise chez les Oonopidae
et les organes copulateurs.
Les organes copulateurs de Rhode sont assez
uniformes et d'un type represente sur les planches 1-3.
Parmi les Dysderidae,
Ie genre Ie plus proche est sans doute Stalita
(planche 7) qui a en commun avec Rhode la forme des cheliceres, de la piece
labiale, du bord anterieur du sternum et les organes copulateurs; seulle tarse
de la patte-machoire du male est plus long chez Rhode que chez Stalita.
"Harpassa circe" Brignoli, 1975, ne semble posseder, ni Ie lobe posterieur
thoracique, ni la prolongation sterna Ie autour du pedicule. Ceci en conjonction
avec les organes copulateurs fort dissemblables a ceux de Rhode. exclut une
appartenance
au Rhodeae de cette forme. Son bulbe rappelle celui de
Harpactea rucnerorum Thaler & Polenec de Dalmatie, mais la conformation
des cheliceres et de la vulva l'eloignent de ce dernier.
La presence de Harpassa tenuipes aux environs de Dubrovnik (Nikolic, 1966)
doit etre contestee. J'ai etudie les exemplaires de "Harpassa" figurant dans la
collection de cet auteur provenant de Lapad, Dubrovnik (I <;:' , I subad. <;:' ) lis
se sont averes etre des Harpactea rucnerorum.
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2. 8) Rhodebiscutata Simon, Edough, chelicere droite, face exterieure - 9) R. staliroides.
id. - 10) R. biscutata. patte-machoire
du male - II) R. scutiventris (jl., Monts
Catabres,
lobe posterieur du cephalothorax
+ pedicule - 12) R. biscutata O.
Edough, id. 8, 9, x 22; 10-12, x 72,5

RHODE MAGNIFICA
Grotte glaciere
Montenegro. I
Description.

-

spec. nova (pI. I, I; pI. 3, 15-17; pI. 6, 26)

"Ledena
pecina na Kiti", Trubjela,
leg. A. P. B. Deeleman, 7-VIII-1969.

district

de Niksic,

(jl ,

Longueur

du cephalothorax

+ abdomen

6,7 mm, cephalo-
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thorax 2,7 mm long, 2,0 mm large, largeur de la partie cephalique 1,0 mm,
longueur du pedicule 0,5 mm. Le cephalothorax
et Ie sternum sont rougebrunatres fonces, les autres parties chitinisees sont plus claires. Le cephalothorax est fortement attenue en avant, les yeux presque connivants occupent
un peu plus que la moitie de la largeur de la partie cephalique,
les
anterieurs sont separes entr'eux d'un tiers de leur diametre, les medians posterieurs sont un peu plus serres l'un de l'autre que des lateraux. Le bandeau est
egal au diametre des anterieurs.
La strie thoracique
est tres faiblement
developpee. Le cephalothorax et la face anterieure des cheliceres sont couverts
de granulations piligeres. Les cheliceres ont 1,0 mm de longueur et 0,5 mm de
largeur, elles sont plus allongees que celles des especes occidentales et moins
fortement geniculees posterieurement.
Les marges anterieures et posterieures
sont munies de deux dents de dimensions egales, la dent la plus distale
separee des autres par une distance inf6rieure de moitie it celie de R. biscutata et
R. sculiventris. L'echancrure est diagonale, concave. Les lames-maxillaires sont
tres legerement divergentes et ne s'inclinent point sur la piece labiale. Le
sternum est prolonge en arriere en anneau entourant entierement Ie pedicule
sans suture dorsale, sa surface est grenue reticulee. Les pattes sont tres
longues et greles, les mensurations en mm sont les suivantes:
coxa

I
II
III
IV
pattes machoires

0,9
0,9
0,8
0,9
0,5

tro- femur patel- tibia
la
chanter
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2

3,7
3,7
2,8
3,9
1,7

1,3
1,2
1,0
1,2
0,6

3,6
3,4
2,5
3,2
1,2

metatarse

tarse

total

4,0
3,9
3,0
3,8

0,7
0,7
0,7
0,7
1,5

14,5
14,4
11,1
13,8
5,7

( 13,3)*
(12,9)
( 10,0)
( 12,6)
(5,0)

Position du Tm I inconnue, Tm IV 0,9.
La vulva se distingue par la grande extension apicale du spermatheque et par
la presence d'une apophyse dorsale sur Ie valve inferieur. L'abdomen est
ovale-allonge, blanchatre. La region epigastrique est couverte d'un scutum
presque circulaire, englobant les quatre stigmates et l'orifice genital. II contourne la base de l'abdomen
et atteint environ Ie tiers de la longueur
• Les valeurs entre parentheses indiquent Ie total moins les coxae et trochanters
comparaison
avec les donnees d'autres publications.
Planche

3. 13) Rhode sculivenlris.
Monts Cantabres,
vulva, dorsale
Edough, id. - 15) R. magnifica, id. - 16) R. magnifica 15, x lID; 16, 17, x 22.

pour faciliter la

14) R. biscUlala,
17) id. 13, 14, x 72,5;
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abdominale.
Le cote dorsal de l'abdomen ne presente qu'une petite plaque
triangulaire faiblement chitinisee. Les filieres inferieures sont legerement plus
courtes et plus grosses que les superieures, celles-ci sont munies d'un segment
distal d'un tiers de la longueur du segment proximal.
L'espece la plus proche semble etre Ie R. biscutata. dont notre espece en
differe par sa taille, sa partie cephalique plus etroite, ses cheliceres plus minces
et mains geniculees, la longueur de ses pattes, la forme de sa vulva et son
scutum ventral plus court.
Rhode magnifica a ete trouvee dans la partie anterieure eclairee d'une
grotte glaciere a courte distance de la glace. Elle etait cachee dans les fentes
entre les fragments de la roche friable dolomitique. La grotte est situee a une
altitude de 1000 m environ.

RHODE STALITOIDES

spec. nova (pI I: 3.5; pi 2: 9; pi 4; pi 6:25)

Grotte "Megara",
Laniste, montagne Bjelasnica. Bosnie.
Deeleman, I '0 subad. leg. C. L. Deeleman, 7-VIII-1973

I

0 leg. P. R.

Description. - Longueur du cephalothorax
+ abdomen 4,7 mm, cephalothorax 2,1 mm long, 1,6 mm large, largeur de la partie cephalique 1,2 mm,
longueur du pedicule 0,2 mm. Le cephalothorax,
Ie sternum et les appendices
sont rouge-jaunatres
comme chez Stalita. La tete est large, Ie cephalothorax
etant peu attenue en avant (fig. 18). Les yeux sont totalement absents, la strie
thoracique mediane est tres peu developpee, Ie lobe posterieur est faible. Le
cephalothorax
et la face anterieure des cheliceres sont lisses, dans la region
oculaire se trouvent quelques crins longs et fins diriges vers l'avant. Les
cheliceres sont presque deux fois plus longues que larges au milieu, la
geniculation posterieure est mains forte que chez les especes occidentales et les
autres especes aveugles. Les marges anterieures et posterieures sont munies de
deux dents egales, les marges etant bien separees; l'echancrure est courte,
presq ue transversale. Les lames-maxilla ires sont tres legerement convergeantes
distalement et s'inclinent faiblement sur la piece labiale. Le sternum est lisse,
Ie prolongement
tubiforme n'est pas ferme dorsalement (fig. 3), son bard
ventral est echancre en forme de V. Les pattes ambulatoires sont longues et
greIes, les mensurations en mm sont les suivantes:

I
II
III
IV

coxa

trochanter

0,9
0,8
0,6
0,8

0,2
0,2
0,2
0,2

Le Tm I est 0,71; Tm IV?

femur patella

2,4
2,4
2,0
2,6

1,1
1,1
1,0
1,1

tibia

2,2
2,2
1,8
2,2

metatarse

tarse

2,1
2,1
2,0
2,4

0,6
0,6
0,6
0,6

total

9,5
9,4
8,2
9,9

(8,4)
(8,4)
(7,4)
(8,9)
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Panche 4. 18, 19) R. slaliloides. x 22.

Les griffes inferieures sont plus longues que la moitie des griffes superieures
(adaptation au milieu?). Le scutum dorsal comprend Ia moitie de la longueur
abdominale et la moitie de sa largeur, Ie scutum ventral s'etend sur la moitie
de la longueur de I'abdomen et sur toute sa largeur et il contourne la base de
I'abdomen. lis sont plus minces et c1airs que chez les autres especes, chez
I'individu immature iIs sont absents. Les filieres sont comme chez I'espece
precedente.
Patte-machoire:
femur I, I mm, patella 0,6 mm, tibia 0,7 mm, tarse 0,6 mm,
bulbe 0,6 mm. (En comparaison, chez R. biseutata <5 ces mensurations sont
respectivement 1,2 - 0,5 - 0,7- 0,9- 0,7 et chez R. seut iventris 0,6 - 0,3 - 0,3 - 0,5 0,4). On observe une demi-douzaine de processus spiniformes transparents sur
un champ subapical non chitinise du bulbe (chez biseutata il y en a 2-3, chez
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scutiventris 5-6, chez tenuipes aucun, chez Stalita taenaria une dizaine).
Rhode stalitoides
a ete capturee dans la salle terminale entierement
concretionnee de la grotte (temperature de 5,5 Co au mois d'aout), errant sur les
stalagmites. Elle se distingue de R. subterranea par Ie moindre developpement
du lobe thoracique posterieur, par les pattes beaucoup .plus longues et les
.griffes tarsales impaires plus longues, puis par Ie scutum dorsal plus court et
plus etroit. Elle se distingue de R. aspinijera par Ie plus petit lobe thoracique
posterieur, par la disposition des dents des cheliceres, la forme des lamesmaxillaires, les pattes beaucoup plus longues et les scuta plus petits. Le palpe
male rappelle beaucoup celui de scutiventris mais Ie tarse est relativement plus
court. R. stalitoides s'approche du genre Stalita par la tete large tronquee, Ie
faible developpement
du lobe thoracique, Ie pedicule relativement court, la
reduction des scuta et par la patte-machoire du male dont Ie tarse est plus court
que Ie tibia.
RHODE ASPINIFERA(Nikolic)
(pi 5; pi 6: 27)
Typhlorhode aspinifera Nikolic, 1963
lama Osojica, Belsko pres de Postojna, I <:2 , leg. 14-IX-1952. Hrenovi tali pres
de Postojna, au dessous des pierres profondement
enfoncees, 3 <:2 , leg. E.
Pretner 5-V-1954.
Lenckovajama,
Bukovje, pres de Postojna, 1'2 , leg. E. Pretner 11-II-1958.
lama v bukovih dolinah, Trnovo (Slovenie occidentale), I <:2 , leg. E. Pretner
30-VI-1974.
Nikolic a decrit cette espece sans en donner de figures. Par erreur, il signale
l'absence du lobe posterieur au thorax. Pour eviter une confusion, je presente
ci-dessous une redescription.
Description: (Hrenovi tali). - Longueur du cephalothorax + abdomen 4,7 mm,
cephalothorax
1,9 mm long, 1,4 mm large, largeur de la partie cephalique 0,7
mm, longueur du pedicule 0,2 mm. La couleur des parties chitinisees est d'un
orange vif, les yeux et les stries thoraciques font completement defaut. Le lobe
posterieur du thorax est bien developpe. Le cephalothorax, sternum, cheliceres
et les parties proximales des pattes ambulatoires
sont couverts de petits
mamelons piligeres. L'anneau sternal enveloppant Ie pedicule n'est pas ferme
dorsalement (fig. 22). Les cheliceres sont deux fois plus longues que larges au
milieu, fortement geniculees posterieurement.
L'echancrure
est diagonale,
trois fortes dents coniques sont rangees presqu'en ligne droite, les deux basales
conniventes, la plus distale separee d'un diametre environ. U ne quatrieme dent
minuscule se trouve devant les deux basales. Les lames-maxillaires sont droites,
leurs bords exterieurs a peine convexes, tronques droit distalement; ils ne
s'inc1inent pas sur la piece labiale.
Les mensurations en mm des pattes sont les suivantes:
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Planche

5. 20) R. aspinijera (Nikolic), Hrenovi Tali - 21) id., vulva, dorsale - 22) id., lobe
posterieur du cephalothorax
+ pedicule - 23) id., pieces buccales et partie anterieure
du sternum. 20, x 22; 21, x 110; 22-23, x 72,5.

coxa

I
II
III
IV
patte-machoire

0,6
0,6
0,4
0,5
0,3

tro-femur patel- tibia meta- tarse
chanla
tarse
ter

0,1
0,1
0,1
6,1
0,1

1,6
1,5
1,2
1,5
0,6

0,9
0,8
0,6
0,7
0,4

1,3
1,2
0,9
1,3
0,4

1,2
1,1
1,1
1,4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

total

6,1
5,7
4,7
5,9
2,2

(5,4)
(5,0)
(4,2)
(5,3)
(1,8)
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La plupart des Tm I manquent, chez un exemplaire Ie Tm I est 0,78; Tm IV est
0,68.
Les griffes inferieures des tarses (fig. 27) sont petites, beaucoup plus courtes
que la moitie des griffes superieures. Les scuta dorsal et ventral s'etendent sur
presque la totalite de l'abdomen, ils portent quelques fines soies.
Cette espece a ete capturee dans les environs de Postojna, dans les grottes et
aussi it l'exterieur sous des pierres profondement enfoncees, dans Ie fond des

Planche

6. 24) Stalira taenaria Schiiidte, O. Kriznajama,
extremite du tarse 1- 25) R. sraliroides.
id. -26) R. magnifica. id .. - 27) R. aspinifera. Hrenovi Tali, id. - 28) Sralagria
hercegovinensis
(Nosek), 9, Debeljin pecina, id. 24-28, x 110.

forets. Un exemplaire
rut trouve dans une grotte dans Ie "Tarnowaner
Wald" dans Ie Sud-Ouest de la Siovenie, ou il se tenait sur une roche
faiblement eclairee pres de I'entree. Geographiquement
I'espece paralt etre
largement separee de R. subterranea de I'Herzegovine it laquelle elle ressemble
beaucoup. Elle se distingue de cette derniere par la dent basale anterieure des
cheliceres qui est beaucoup plus petite que les autres dents, par les lames-
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7. 29) Slalila laenaria 0 (Krizna jamal,
sternum et appendices
30) !d., bord
posterieur du cephalothorax
- 31) id., patte-machoire
- 32) id., <;J , Mrzla jama,
vulva, dorsale, 29, 31, x 22; 30, x 72,5; 32, x 110.
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8. 33) Stalagtia hercegovinensis, <3 (Debeljin pecina), sternum
. Q (Doli pecina), vulva" dorsale - 35) id., <3 , (Debeljin
33,35, x 22; 34, x 110.

et appendices - 34) id.,
pecina), patte-machoire.
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maxillaires plus larges distalement, par la premiere paire des pattes ambulatoires
plus longue que la quatrieme paire, par l'absence d'une branche transversale au
spermatheque et par les scuta dorsal et ventral plus etendus.

DISCUSSION
Bien que notre connaissance de Rhode s'appuie sur tres peu d'individus et
que Ie nombre d'especes connues n'est sans doute qu'une fraction du nombre
existant, les informations
retenues par la decouverte d'especes nouvelles
yougoslaves permettent mieux qu'auparavant de preciser la position systematique au sein des Dysderidae. Ces Araignees archaYques presentent quelques
caracteres uniques qui les eloignent de tous les autres genres. II faut insister sur
Ie fait qu'on connait actuellement l'existence de quatre especes endemiques
yougoslaves, dont trois anophtalmes,
contre trois especes ailleurs, toutes
oculees, et j'incline a penser que les Rhode soient autochtones
dans ces
contrees.
Leur parente avec les especes du genre Stalita et genres affines, Parastalita,
Mesostahta et Stahtel/a, tous cantonnes dans la partie septentrionale
de la
Y ougoslavie (Deeleman-Reinhold,
1971) se traduit par Ie fait qu'ils ont en
commun un nombre de caracteres constituant d'excellents criteres phylogenetiques. En premier lieu ce sont les organes copulateurs males et femelles, auxquels
s'ajoutent Ie sternum large et convexe a bord anterieur divise en trois portions
dont celie au milieu la plus large (chez Harpacteaj Stalagtia il y a trois portions
egales, fig. 33) les liaisons chitineuses entre les coxae I et celles des pattesmachoires (Kratochvil,
1970) et la possession de lanieres enroulees helicoYdalement (?), surtout aux extremites des tarses. Ces observations permettent
de porter quelques modifications dans la classification proposee par Cooke
(1965). Cet auteur divise les Dysderidae en quatre tribus: Dysderini (Tedia,
Stalitochara,
Dysdera. Harpactocrates).
Harpactini
(Dasumia, Harpactea,
Holissus. Stalita), Orsolobini (Orsolobus) et Rhodini (Rhode, Harpassa et
Typh lorh 0 de). La connaissance acquise au cours d'une etude comparative de
nombreuses nouvelles formes de Dysderides yougoslaves hypogees et epigees
(Deeleman-Reinhold,
1977) me conduit a supprimer Ie groupe Rhodini et a Ie
remplacer par Ie groupe des Stalitini, compose des Stalita et genres apparentes
yougoslaves et les Rhode s.1. Les genres Stalagtia et Folkia. jusqu'a 1970
inclus dans Ie genre Stahta, sa rattachent facilement aux Harpactini.
II y a des raisons de croire que les Stalitini, comme tant d'autres groupes de
cavernicoles surtout terrestres, aient pris naissance dans Ie Peninsule Balkanique
et nous ne devons pas voir en eux des relictes d'une faune tres ancienne a large
dispersion. Les Stalita se seraient installes dansles grottes a une peri ode reculee,
tandis qu'un rameau de Rhode aura it franchi la Mediterranee pour coloniser
TAfrique du Nord.
N ous pensons maintenant que la Y ougoslavie soit une region privilegiee ou
les contacts avec Ie milieu souterrain, en collaboration
avec les vicissitudes
du climat pendant de longues periodes geologiques, ont favorise de nombreuses
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installations locales en milieu souterrain. Ceci s'est traduit par une richesse de
formes adaptees a ce milieu dans de nombreux groupes.

a I'hospitalite du Museum National
d'Histoire Naturelle a Paris et a I'obligeance de M. Michel Hubert, qui m'ont
rendu possible d'utiliser les types des especes occidentales de Rhode pour cette
etude comparative.

Je veux exprimer ici rna gratitude sincere

RESUME
Description de Rhode magnifica n. sp. d'une grotte du Montenegro et de R. stalitoides d'une grotte
~snienne.
Redescription
de R. aspinifera (Nikolic). L'auteur reunit avec Ie genre Rhode les genres
Harpassa et Typhlorhode en un seul genre Rhode et en donne une diagnose. Ce genre presente des
liens de parente avec Ie genre Slalita du Nord de la Yougoslavie. On peut supposer que ces deux
groupes ont pris naissance dans la Peninsule Balkanique en derivant d'un ancetre commun.
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